

















































（2）a. Lisa opened the door.
























（4）a. Oh no, she spilled the milk.
　　b. あら，ミルクがこぼれた。
（5）a. You shouldn’t hold your fork like that!
　　b. おはしの持ち方が違うよ。
（6）a. We’ve come to a conclusion.
　　b. やっと結論が出た。















































































（8）a. 状態：[State y <STATE>] 
　　b. 到達：[Event y BECOME [State y <STATE>]] 
　　c. 活動：[Event x ACT]，[Event x ACT-ON y ]
　　d. 達成：[Event x ACT-ON y ] CAUSE [Event y BECOME [State y <STATE>]]
（8）において，（8a）状態，（8b）到達，（8c）活動はそれぞれ単一の事象か
ら構成される。他方，（8d）達成は二つの部分事象から成る複合事象であり，








[Event x ACT-ON y ] CAUSE [Event y BECOME [State y <STATE>]]












（8）d. 達成：[Event x ACT-ON y ] CAUSE [Event y BECOME [State y <STATE>]]





























  [Event LISA ACT-ON DOOR ] CAUSE [Event DOOR BECOME [State DOOR < OPEN >]]
 b. 〈ナル〉的表現：（2b）と（3b）の意味構造









































（8）b. 到達：[Event y BECOME [State y <STATE>]] 























 a.  〈スル〉的言語の場合，参与者としての動作主，および動作主が力
を行使する主体として関わる行為を表す上位（起因）事象を優位と
する。英語は〈スル〉的言語である。























＊ x＊ ACT-ON y ] CAUSE [Event y BECOME [State y <STATE>]]
 b. 〈ナル〉的言語：日本語
  [Event x ACT-ON y ] CAUSE [Event
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